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  Intravesical instillation of carbazilquinone （Esquinone） or its lyophilized agent， CS 310－7， was
attempted and the following results were obtained．
  1） Out of 29 cases， one responded remarkahly， 9 well， and 15 none． The effective cases， there－
fore， occupied 34．50／，．
  2） The tumors which responded were mostiy within the size ofwalnut．
  3） The cases treated with CS 310－7 responded better （57．10／．） and the vesical irritability was
observed only in one out of 7 cases （14．30／．）．












































形 態  大 き さ  場 所
併用薬剤 藻ス丈ノ皇下総蠣離
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＊ P： papillary tumor




大きさ 為鋸腱注鷹縫 併用療法   組織診断 副作用







5  S．N． 58 男 表面壊死 有 効
6 H．A．69 男心 変無効








米粒大  後  壁  無
米粒大～
小指頭大 全  壁  無
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21・8           荻須：膀胱腫瘍・エスキノン住入療法















































     Tab正e 7・gradeと効果判定
症例数著効有効無効不明有効率（％）
Table 4・性差と直接効果
性 差症例別著効 有効 無効 不明 有効率（％）
男
女
24 1 6 13 4
5       3   2
29．2
60


























腫瘍形態症例数著効 有効 無効不明有効率（％） Table 8－1．1回注入量と直接効果
多発性  14
孤立性  15
   5 7 2 35．7
1 4 8 2 33．3
注入量 症例数著効有効無効不明有効率（％）










  2   2   1
  7  8  1
1 5   1





症例数著効有効無効：不明有効率（％） 計 29 1  9  15 4
papillary 13 s s 3 38．5
n・n－P・pill・・y 16 141。 エ31．3 Table 8・＝2．総注入量と直接効果
総量（mg）症例数著効有効無効不明有効率（％）
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副作用あり（膀胱刺激症状） 副 作 用 な し

























































































     Fig． 1－A．
荻須：膀胱腫瘍・エスキノン注入療法
〆謎§
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